



Electrodermal activity during passive and activ巴listeningtasks of 18 children with Attention帽Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) and 49 healthy school children was studied. The procedure included 
baseline recording， a passive listening task， instructions， and both simple and discriminative active-listening 
tasks. ADHD subjects tended to exhibit lower arousal as indicated by the decrease in amplitude of the skin 
conductance response. Present findings confirm classical observation that ADHD children have shorter 
attentlOn spans 







アル (Diagnosticand Statistical Manual of Mental 












(1967)の 1)精神の集中、 2)ピィジランス、 3)




























6 歳 4 ヶ月 ~12歳 9 ヶ月、男子15名、女子 3名、計
18名 (6歳3名、 7歳l名、 8歳4名、 9歳2名、
10歳5名、 1歳2名、 12歳l名)の小学校普通ある
いは特殊学級の児童で、あった。
健常児は、 6 歳 8 ヶ月 ~12歳 4 ヶ月、男子32名、
女子17名、計49名 (6歳3名、 7歳5名、 8歳1名、































から、約25秒間隔で 1試行に l回、 10試行与えた




































について、 l試行 l回、 10試行の音刺激に対する
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Fig. 1 An example of appearance of SCRs during the passive (A)， active-1 simple (8)， and active-2 

























Fig. 1 Bは健常児 (A工)、Fig.2BはADHD児(I.u.)































Fig. 2 An example of decrease in SCR amplitude or no SCRs during the passive (A)， active-1 simple 
(8)， and active-2 discriminative listening (C) tasks from Trial 1 to Trial 10 for an ADHD child (I.U.， 6 











た(繰り返す測定値の分散分析;F=20. 81， df=l， 46， 
p<O.OOl)。
3.選択聴音ボタン押し課題のSCR
Fig. 1 Cは健常児(A.T.)、Fig.2 CはADHD児(I.u.)
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Fig. 3 Comparison of SCR amplitude during passive (A)， active-1 simple (8)， 
and active-2 discriminative listening (C) tasks between 18 AUention-Deficit 
Hyperactivity Disordered and 49 normal children. 
が減少しており、両者のSCR量に有意差がみられた











ボタン押し課題 (ADHD児;t=2. 57， df=16， p<0.02， 
健常児;t=2. 29， df=46 ， Pく0.05)と選択聴音ボタ
ン押し課題(ADHD児;t=2.17，df=16， Pく0.05，健常児;
























これまでの報告 (Dykman，Ackerman， Clements， & 













活動の反応量は増加するという報告 (Frith& Allen， 








多動児の報告 (Satterfield& Dawson， 1971; Cohen 
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